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ABSTRACT

The aim of this study is to analyse how thn.:e different Argentinian writers: DrJmingo
Faustino Sarmiento, Jose 1-lcrn:indcz and Ricardo GUiraldcs characterise in their
work !h;:- life

or the Arg..::n:lnian cowhoy, the gaucho.

Using real life models, they

describe the life and personality of this countryman after the colonial times and until
the first part of the twentieth century.

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), an essayist, politician and educationalist,
wrote Facundo in 1845, an essay about the life of the "caudillo" (chieftain) Juan
Facundo Quiroga and one of the classics of Argentinian literature. Facundo is a
study of the Argentinian customs and types, as much as a protest against Juan

Manuel de Rosas dictatorship government. Using the life of Facundo Quiroga,
Sarmiento describes how bafbarism has become part of Argentinian political life. He
formalises the polemic of "civilisation and barbarism", meaning the law and order of
the city versus the lawlessness of the pampas. The author gives an account of the
environment where the gaucho lives and describes four different types of gaucho: the
"baquiano" (guide), the "rastreador" (tracker), the "gaucho malo" (outlaw), the
"payador" (singer).

Jose Hernandez (1834-1886) wrote Martin Fierro, which is considered the greatest
Latin~American

poem of the nineteenth century. Hernandez is against the idea of

S:!rmh.mto that the countryside generates barbarism, and he stands in defence of the
gaucho. His poem is a social protest against the oligarchic government that exploits
the inhabitants of the pampas. Martin Fierro, a payador, tells of his misfortunes and

2

adventures using the characteristic mocks of expression or thl! countryman. He
represents the gaucho victim of the justice, forced to Jivl! as an outlaw and to seck
refuge among the Indians.

Ricardo Giiiraldcs

(1886~1927),

in Don Sef:wulo Sombra, has a totally different

perspective of the gaucho. The novel is considered one of the greatest regional
novels of the twentieth century and describes the life and personality of a
countryman who lives in freedom in the pampas, the land that he considers his own.
Gttiraldes' gaucho is a man who has learned how to control his own nature by living
in an environment only conquered by the fittest.
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INTRODUCCJON

La conquista del Nuevo Mundo por parte de Ins cspailolcs y Ia suhyugaci(m de los
pueblos indfgcnas, con Lodos los ahusos y cruddadcs que

~~stc

tipo de ar.:ontccimicnto

ha acarrcado durante Ia historia de Ia humanidad, suscit6 una mczcla de culturas y de
sangre que dio vida a una varicdad de mestizos, hijos de AmCrica y Espana, con una
mcntalidad propia y una particular mancra de vcr cl mundo; hccho que sc pucdc
observar en distintos aspectos de Ia cu!tura Jatinoamcricana y en los pcrsonajcs que

forjaron su historia. En Ia regiOn del Rfo de Ia Plata, particularmcntc en Argentina, cs
Ia figura del gaucho Ia nuls represcntativa de csta conflucncia de razas, lcnguajcs c

ideologfas.

Sin embargo, Ia imagen del gaucho que cada argentino tiene no es Ia m.isma: para
algunos el gaucho es Ia barbaric, cl caudillo, el cjCrcito de montoneras; para otros es
uno de los hCroes en las luchas par Ia indepcndencia o el valeroso soldado que se vio
forzado a arriesgar su vida en Ia frontera india, el conquistador de Ia pampa; muchos
otros venin en e1 al pe6n de estancias que con su caballo, su cuchillo y su particular
modo de ser y de vestir pone un toque de tradici6n en los pueblos del interior y, casi
todos, lo asocianin con Ia libertad y un particular modo del ser argentino. Estas
im3genes pueden ser el resultado de Ia gran aceptaci6n que Ia literatura gauchesca ha
tenido en el pals y de Ia particular interpretaciOn del gaucho, como personaje
hist6rico, que cada autor tuvo y plasm6 en su obra.

Escritores como Domingo Faustino Sarmiento con su Facwulo, JosC Hcrn:lndcz con
su Mart(n Fierro y Ricardo Gi.iiraldes con su Drm Segundo Sombm son, ami juicio,
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los que mejor reprcsentan en sus obras cada una

d~

las

im(ig~ncs

mcncionada<;. A

travCs de Ia figura del gaucho, csh>s auton:s analizan los problemas polfl1cos y
socialcs

expcrimcnt~1dos

por Ia naci(Jil argentina durante su proccso de formaciOn y

recrcan Ia vida en Ia inmc1lsidad de Ia pampa. El conflicto entre cl colono y cl indio,
el hombre y Ia natura!cza, Ia ciudad y el campo, Ia civilizaci6n y Ia

harhari~;,

cobra

vida en Ia persona de cstc sudamericano que lucha por cncontrar su Iugar en Ia
sociedad. En cste cstudio sc intcnta analizar Ia figura del gaucho como pcrsonajc
hist6rico, de acucrdo a la visiOn di.! los Ires autores mencionados, tcnicndo como
marco de referenda el particular momenta de Ia historia que a cada uno lc toc6 vi vir.
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CAPITULO I

MARCO HISTORICO Y SOCIAL

La litcratura hispanoamt.:ricana, desdc sus comicnzos, sc hizo ceo de los camhios
sociaks, politicos y ccon(Jmicos que cxpcrimcntaron las co!onias hasta lograr Ia
ind~pendcncia

de Espafta, y de sus luchas para dcsarrollarsc como nac10nes

soberanas. DcspuCs de Ia indcpendcncia, que tuvo Iugar cnti..:! 1810 y 1830, Ia
historia de los pafses hispanohablantcs de AmCrica Latina tom6 rumbas difcrcntcs.

Consecuentemente, cada uno de esos paiscs gcncr6 una literatura propia que reflcja
su identidad nacional.

El primer territorio independiente fue cl que se llam6 Provincias Unidas del Rio de Ia

Plata, una federaci6n que comprcndfa lo que actualrnente se conoce como Argentina,

Paraguay y Uruguay. Jean Franco, en su Historia de /aliteratura hispcmoamerh.·mw,
ha sabido captar Ia esencia de los acontecimientos polfticos que siguieron a Ia
declaraci6n de Ia independencia y que tuvieron repercusi6n en 1a literatura de Ia
epoca. Uno de ellos fue Ia dcsilusi6n al ver que se desvanecfan los suefios de
democracia y federaci6n debido al caos en el que se encontraban las nacientes
repiiblicas y a Ia falta de una nueva infraestructura gubernamental q'.Je suplantara a Ia
espafiola. Ademas, los criollos, que durante el tiemp0 de Ia colonia tenian vedada su
participaci6n en politica, no eran una gran ayuda y la inestabilidad de los gob!ernos,
junto a Ia amenaza de Ia anarquia, dicron Iugar al surgimicnto de caudillos, lidcrcs
regionales que restauraban el orden por Ia fucrza. Los intclcctualcs, por su parte,

6

buscaban Ia realizaci6n de sus sucfios a travCs de planes racionales que descartaran Ia
violencia. 1

En Argentina, Juan Manuel de Rosas asumi6 con mano dura cl gobierno de Buenos
Aires en 1829 basta su derrota en 1852. Rosas se idcntific6 con cl habitante primitivo
de Ia pampa, opuesto a! avance de Ia civilizaci6n occidental. En tcorfa, Rosas
representaba a los federa/es quienes abogaban porIa soberania de las provincias y
pretendian lograr un gobiemo que prestara especial atenci6n a los intercses de cada
una de elias. En Ia pr:ictica, su gobiemo dictatorial se centraliz6 en Buenos Aires,
que ya era entonces Ia ciudad mas europea de America Latina, y puso fin a!
caudillaje y a todo intento de autonomfa en las pro•;incias. 2 La resistencia estaba en
manos de los unitarios quiencs se consideraban ejecutores de las ideas
revolucionarias y proponfan un gobiemo centralizado en Buenos Aires, en donde Ia
actividad portuaria era Ia mayor fucnte de recursos. Los federates y los unitarios
representaban dos antag6nicos pensamientos poHticos en pugna durante los afios de
consolidaci6n nacional. Los primeros eran respetuosos de las tradiciones heredadas
de Espana y contaban con el apoyo popular mientras sus opositores, que eran por lo
general los intclectuales de Ia epoca, abogaban por Ia modemizaci6n y buscaban,
entre los paise1' del primer mundo, rnodelos que les permitieran lograr no tan solo Ia
independencia de Espafia sino tambien Ia libertad en todas las esferas de Ia actividad
human a.

Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera luego el segundo presidente constitucional
de los argentinas y uno de los mas destacados representantes de los unitarios, fue Ia
voz de los intelectuales de su tiempo. Los escritores y pensadores argentinas, al igual
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que los del rcsto de AmCrie<t Latina, en su hUsqueda de J'(.;spucslas, alribufan (.;]
fracaso de las nuevas rcplihlicas a "Ia falta de tn.u..lt\:i('lll y (.;1 atraso ccon6mico
hcrcdado de Ia Cpoca del dominio espafiol."-1 Tcnfan que ll(.;nar cl vacfo intekctual en
cl que se cncontraban crcando norrnas y tradicioncs en dondc antes no hahfan

cx.istido: lo lograron mcdianlc: hts ideas del romanticismo curopco.

El movimicnto litcrario llamado romanticismo que sc desarrollO en Europa en la
segunda mitad del siglo XVIII y Ia primcra mitad del siglo XIX 4 , sc ha dcfinido
frecuentementc como un cambia de sensibilidad que origin6 un especial intcrCs en
los cJmbios sociales y polfticos, en cl pensamicnto filos6ftco, en lm. valores
tradicionales yen exaltar Ia libertad del individuo; interCs que se vio rcflcjado en los
diversos gCneros literarios. En

Argentina, asf como en los dem<is pafscs

latinoamericanos, las principales caractcrfsticas del romanticismo fueron Ia libcrtad y
cl nacionalismo. Sus cscritores, bajo Ia influcncia del romanticismo frances,
rechazaban las tradiciones heredadas de Espafia. Estos intelectualcs sc oponfan a Ia
opresi6n de los dictadores y enaltccfan el patriotismo y el orgullo nacional, por lo
que muchos de ellos sufrieron Ia pena del exilio durante el gobierno de Rosas. En
esta Cpoca revolucionaria naci6 Ia narrativa polftica que interpret6 el conflicto argentino desde el pun to de vista sociol6gico y pudo captar cl sufrimiento del pueblo.
Este perfodo de Ia literatura argentina es conocido como "civilizaci6n y barbaric",
haec referencia a uno de sus cl<isicos, el ensayo 5 de Sarmiento Vida de Juan Facundo

Quiroga: Civilizaci6n y barbarie ( 1845). Esta obra, a traves de Ia biografia del
caudillo Facundo Quiroga, narra Ia crueldad y barbaric de Ia vida polftica del pais
durante el perfodo de Rosas. Su au tor describe Ia geografia de Argentina y Ia vida en
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Ia pampa, domk vivc cl gaucho lcjos de toda inllue!H.:ia de lo que Cl llama

dvilizacit'ln. Las palabras de Sarmiento ayudan a visualizar el panorama pampeano:

Alii Ia inmensidad por todas partes, inmcnsa Ia llanura,
inmensos los hosqu..:s, inmensos los rios. d horizonte sicmprc
incicrto, sicmprc confundiendosc con Ja tierra entre cdajcs y
vapores tcnues que no dcjan en Ia lcjana pcrspcctiva sciialar
cl punta en que el mundo acaba y principia cl ciclo.r'

Las condiciones geograficas y Ia inestabilidad politica del pais permitieron el
nacimiento del gaucho quien, segUn Enrique Larratea7, en sus origcncs no fuc mas
que un espai'iol que para sobrevivir en una tierra hostil, desolada y salvaje habfa
tenido que modificar sus nobles rasgos morales. Con cl tiempo, se convirti6 en un
mestizo con sangre espafiola e india; un hombre dedicado a Ia ganaderla a quien se le
atribuian caracteristicas de gran jincte, diestro

C01l

las armas y que se destacaba par

su lealtad a su patrOn. Si bien no se conoce exactamente el origen de Ia paiabra
gaucho aigunos historiadores Ia relacionan con Ia palabra gauderio que en portugues

significa: vividor, partlsito, vagabwulo y otros con Ia palabra guarani cmlclw que se
traduce como borrachf11. 8 A pesar del significado negativo que acarrea su nombre, Ia
historia se encarg6 de modificar estos conceptos y fue asf como el gaucho
delincuente de los afios de Ia colonia, dio Iugar a! gaucho valiente que lucha por la
independencia y se convierte posteriormentc en el paisano gaucho quien, sin perder
su espiritu libre, se adapta a Ia nueva organizaci6n nacional. Estc cspfritu libre, que
siempre caracteriz6 su pcrsonalidad, junto a su vida solitaria y a s.u participaci6n en
las luchas por Ia independencia y reorganizaci6n nacional al !ado de los caudillos

9

c;.mtivarnn Ia ah.·ncil'lll de los escritores d!.: Ia Cpoca c in\piraron Ia litcratura
gauchcsca que st.: ocupl'l de n:ivindicar

I;~

figura del g<HJcho ha\ta lograr Ia que

gencralmc:ntc hoy reprc:scnta: un tipo popular f01jado enla advcrs.idad.

La litcratura gauchesca comienza a dcsarrollarsc a finales del siglo XVIII en lo que
entonccs sc conocia como tcrritorio del Rfo de Ia Plata y cncucntra su apogco a fines
del siglo XlX. Con cl romanticismo como movimicnto litcrario prcferido, los
escritores gauchcscos cncontraron en cl paisaje rural y las costumbrcs de Ia vida
campestre un media para llegar al pueblo y difundir las necesidadcs

y

preocupaciones de Ia naci6n en su proceso de formaci6n. Aunquc cl Jcnguajc rllstico
chocaba contra las formas cultas heredadas de Espafia, no encontraba rcsistencia a!
ser considerado como una muestra de independencia, "[delJ impulse de alejamiento
de Ia tradici6n peninsular, de unificaci6n con el propio suelo, de construir una nueva
patria", como lo expresa Jorge Becco9 en su estudio sobre ei nacimiento de Ia
literatura gauchesca. La tradici6n gauchcsca tambiCn ofreci6 a sus autores Ia
posibilidad de divulgar sus ideas politicas y ocupo un Iugar tanto en Ia prosa como en
Ia poesfa, siendo esta Ultima Ia que se divulg6 con mayor facilidad y cuyo mii.ximo
representante es Jose Hernandez con su Mart{n Fierro.

La poesfa gauche sea tienc sus rafces en Ia que se conoce como poesfa tradicional
trafda por los conquistadores y difundida oralmente a! modo de los viejos juglares.
Sns temas principales son las historias de hCroes legendarios, caballeros y pastores,
impregnados de un tono local con el uso de palabras y costumbres del nuevo mundo.
En el territorio argentino, esta forma de poesla encontr6 su media de propagaci6n en
la voz de los payadores, quienes acompafiados de sus guitarras, repetlan versos
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memoriz;tdos o improvisahan rimas y coplas de versos m:tosilahos con un toque
mor;.dizador. idcalista o dichktil:o.
tradkion~1l,

10

La poesfa gaucl!e:-.ca, a difen:ncia de Ia

no se difunde por d canto sino por nu:dio de Ia escritura, folleto

(J

Jihro.

Su tcma principal cs nctamcntc sudamericano: cJ gaucho y todo lo que a Cl atai"ic.

Tanto en Ia prosa como en lu pocsfa vcrnos rcprcscntadas las distlntas facctas de Ia
figura del gaucho en su paso por Ia historia. Para Sarmiento, cl gaucho represcnta Ia
barbaric y se niega a aceptarlo como estcrcotipo del scr nacional; cl payador, asf
como el trovador de Ia Edad Media, no tiene Iugar en ia sociedad modern a. En su
libro Facundo, Sarmiento pretende demostrar c6mo los val orcs de Ia vida gauche sea
favorecian el surgimiento de caudillos como Facundo Quiroga y rnantenfan en cl
poder dictatlores como Rosa:·-. Por cl contrario, para Jose Hernandez Ia civilizaci6n y
su gobierno explotaban a los habitantcs de Ia pampa porque los usaba en las fronteras
en la lucha contra los indios. Martfn Fierro es el sfmbolo de una protesta social, Ia
imagen del gaucho vfctima de Ia civilizaci6n que lo irnpulsa a abandonar su hogar y
hiibitos de trabajo para convertirse en un criollo errante, enemigo de toda disciplina,
obligado a refugiarse entre los indios cuando se ve perseguido. Seglln sus propias
palabras Hernandez ha tratado de:

presentar un tipo que personificara el carcicter de nuestros
gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y
expresarse que lc es peculiar; dotllndolo con todos los juegos
de su imaginaci6n llena de imiigenes y de colorido, con todos
los arranques de su altivez, inmoderados basta el crimen, y

II

I
con todos los impulsos y arrehatos, hijos de

Lilla natur~ilci'.a

que Ia cd1H.:aci6n no ha pulidtl y suavizado. 11

La imagen del p:usano gaucho, cl que 11<1 conscguido adaptarsc a los camhios
poi(ticos y sociales y que ha cncontrado un Iugar en Ia socicdad, cst<i. rcprcscntada en
Ia litcratura gauchcsca en Ia figura de don Segundo Sombra, pcrsonajc principal de Ia

novela delmismo nombrc del cscritor Ricardo Giliraldcs. El autor pcrtcnccc al grupo
de escritores que en Ia primcra mitad del siglo XX produjeron Ia novcla rcalista y
regionalista que en Ia regi6n del Rfo de Ia Plata se conoce como novel a gauchcsca, El
momenta hist6rico que vive Gtiiraldes cs diferente a! de Sarmiento y Hernandez. Han

pasado cien afios desde Ia declaraci6n de Ia independcncia y en media de cumbios
politicos y sociales el pals ha logrado cstabilizarse. El radicalismo, el socialismo y cl
anarquismo son las nuevas fuerzas polfticas en pugna; es el tiempo de Ia Argentina
agropecuaria cuando capitales extranjeros e inmigrantcs han puesto en marcha Ia
Argentina sofiada par Sarmiento; el desarrollo ccon6mico se deja vcr en distintos
aspectos de Ia vida en Buenos Aires: Ia ciudad sc moderniza y las actividades
culturales se intensifican. En este ambiente de progreso, en marzo de 1926, Gi.iiraldes
finaliza Don Segundo Sombra que junto a Doiia Barbara de R6mulo Gallegos y La

voriigine de Eduardo Rivera fuera una de las prirneras novelas laudadas
internacionalmente por su estilo literario y tema genuinamcnte latinomnericano. 12 En
su obra Gtiiraldes ha conseguido mantener el equilibria entre el gaucho iegcndario y
el hombre de carney hueso; Don Segundo Sombra, segU.n Luis San Medrano es: "Ia
gallarda rCplica de Ia supuesta barbaric, Ia demolici6n (k Ia dicotomfa en las
correspondencias tradicionales pampa-ciudad." 13
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CAI'ITliLO 2

FJICUN/10

Domingo Faustino Sarmil'nto, su aulur

Soldado con Ia pluma o Ia cspada, comhato
para podcr cscribir, que cscribir cs pcnsar;
cscribo como media y arma de combatc, que
combatir cs rca\izar cl pcnsamicnto. 1

Las palabras de Sarmiento, autor de Facundo, resumen las caracter(sticas de Ia
literatura de Ia epoca que lc toc6 vivir, dondc sc rctlejan las ansias de libcrtad del

pueblo. Como uno de los mas dcstacados cultorcs del romanticismo argentino,
Sarmiento hace uso del cnsayo litcrario como gCncro dominante y da origen a Ia
prosa literaria argentina. NacitS en 1811 en Ia provincia de San Juan, donde \'ivi6los

afios de su niiiez y adolcsccncia rodcado por Ia mcdiocriJad c indigencia en Ia que
vivla su familia; con Ia ayuda de un saccrdotc comcnz6 su cducaci6n autodidacta.
Durante los afios de dcsticrro logr6 cstudiar lcnguas y sc puso en contacto con Ia
literatura francesa de Ia epoca.

Siendo alln muy joven comenz6 a participar en Ia vida polltica de su provincia natal,
oponi6ndose al caudillo Juan Facundo Quiroga. Quiroga era un riojano que luchaba
contra el gobierno centralizado en Buenos Aires dominando con su cjCrcito de
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gauchos las pro\'IIKJas dd occidente argentino,

~in

tener en cuenta los den.:cllo">

civ11:os de los ciudadanos. La activ;t oposJci(m de S;mnicnto a l'">l;l forJlla de
gobierno. que ayull<'l a extender el gohicrno dictatorial de H.o:-.a"> m<l'> atl:i de Ia

pnwincia de Buenos Aires, to llcv{J a sufrir cl cxilio hasta Ia cafda del tlictador. VivicJ
Ia mayor parte de su exilio en Chile, donde trahaj{J como pcriodistu y cscribi6 gran
pari.e de sus obras famosas, pero tambiCn viaj6 para cstudiar las distintas formas de
educaci6n de Europa y los Estados Unidos.

En 1868 fue elegido presidente constitucianal de los argentinas y tuvo Ia oportunidad
de aplicar sus ideales liberales y creencias democnl.ticas que cimcntaron las bases de
Ia nueva Argentina. Su candidatura fue apoyada par los militares y liberales de
Buenos Aires; durante su gabierna fund6 cscuelas primarias y secundarias, estableci6
Ia escuela normal de maestros, fund6 bibliotecas y museos en un pais que hasta
entonces vivia surnergido en cl analfabctisrna. Su pensarniento politico se ve
expuesto en sus numerosos escritos: el nacianalismo, Ia lucha par Ia libertad del
individuo frente a la dictadura de Rosas y las preocupaciones hist6rico sociales son
los ternas principales de la obra sarmientina. Desdc sus comienzos, el autor identific6
su vida con Ia de la naciente RepUblica Argentina, cuando escribi6

~!i

defensa, en

1843, dividi6 su biografia en perfodos que correspondlan con los distintos periodos
de Ia historia de su pais. Las obras en que se bas a su celebridad literaria son, sin Iugar
a dudas: Recuerdos de provinr.ia (1850), relata autobiografico de su juventud en San
Juan, y Civilizaci6n y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga, y aspecto jfsico,

costumbres y lulbitos de Ia Reprlblica Argentina (1845) 2 , donde sicnta las bases de Ia
oposici6n "civilizaci6n y barbaric" que inspirar:i a toda una generaci6n de escritores
latinoamericanos.
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Resumen del cuntcnido

En Fanmt!o, Sarmiento qutcrc tkmostrar que la barbaric sc ha converlido en b

forma institucional de gohicrno durante el

r~gimcn

de Rosas; pma desarrollar su

pensamicnto polftico usa como marco Ia vida del caudillo Juan facundo Quiroga a

quicn sc rcfiere en las primcras palabras d.c su libro:

jSombra terrible de Facundo, voy a evocartc, para que,
sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te
levantes a explicarnos Ia vida secreta y las convulsiones
intemas que desgarran las cntranas de un noble pueblo! 3

Sarmiento, quien hab(a llegado a conocer a Quiroga en su provincia natal y del que
tantas anCcdotas podia contar, inmortaliza a! personaje hist6rico en Ia figura de su

Facwulo, analiza Ia situaciOn polftica y social argentina y propane cambios con
miras a un futuro pr6spero. Es por eso que ellibro tiene dos tftulos: uno Facwulo y el
otro Civilizaci6n y Barbarie; Ia lcctura de los quince4 capitulos de Ia primera edici6n
de Ia obra nos revel a c6mo ambos temas estan fntimamente ligados.

Sarmiento describe Ia vida de Facundo Quiroga desde el momenta en que se apodera
de La Rioja despues de matar al gobernador Nicolas DAvila. Facundo es, por sabre
todas las casas, un gaucho, fiel representante de todo aquello que el escritor rechaza:
analfabetismo, crueldad, rebeldfa, anarqufa y atefsmo, pero, a Ia vez, de aquello cuya
admiraci6n no disimula en sus escritos: Ia libertad, Ia espontaneidad y Ia destrcza
natural. Sarmiento lo define como "cl hombre de Ia naturaleza que no ha aprendido
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alm a contcncr o disfrazar sus pasioncs; que las mucstra en toda su cnergia,
cntrcg::i.ndose a toda su impctuosidad." (p::i.g. 113) Su persona cs para Sarmiento: "Ia
cxpr~si6n

tiel de uno.a manera de scr de un pueblo, de sus prcocupacioncs c

instinto~"

(pUg. 53) 5 • fruto natural del mcdio gcografico y social en cl que vi vc. Si sc considcra
a Facundo como producto de su media, un autCntico producto nacional, noes posiblc
relacionarlo con Rosas a quien Sarmiento ve como un ser de concicncia pervcrsa,
falto de ingenuidad "capaz de presentarse a Ia faz del mundo como el modo de scr de
un pueblo encarnado en un hombre" (pig. 45) o sea sin autcnticidad. Sin embargo, si
se Jo considera en el plano de civilizaci6n y barbaric uno es el complemento del otro:
Facundo es Ia ex presiOn espont<inea de Ia barbaric, Rosas es su institucionalizaci6n.

En los primeros capltulos de su obra el autor presenta el escenario don de actuaran los
personajes, el "aspecto fisico de Ia RepUblica Argentina" (ptig. 59) 6 , su fonnaci6n
social y politica, su geografia y su alma, factores que, segUn et, se sumaron para dar
origen al caudillismo gaucho, y aclara el significado de Ia palabra barbarie. Para
comprender en su totalidad el significado de esta palabra es importante conocer el
concepto americanista de Sanniento, el que de acuerdo a Del Corro7 se puede
resumir de la siguiente manera: Sarmiento parte de Ia idea rom<intica historicista,
que afirma que el hombre es un producto de su media Fisico y social, siendo el medio
ffsico el generador del media social. Par eso Facundo puede "explicamos Ia vida
secreta y las convuJsiones que desgarran las entrafias de un noble pueblo" (p<ig. 45),
61 es el resultado de Ia colonia, de Ia pampa argentina, fiel representante del hombre
de campo, del gaucho, y de Sudamerica. A Ia idea romantica de Ia relaci6n mediahombre se suma el pensamiento iluminista, racionalista de Sarmiento en donde el
hombre debe ser el generador del media y convierte Ia visi6n rom3.ntica positiva de
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Ia naturakza y el hombre puro, lejos de Ia cont;uninacic'Hl de Ja -tllltura, en u/la visit'111
negativa sin6nimo de lmdwrie, desierto y Colonia. De este rnio.,JIJO pemarniento
iluminista, hombre-medio nace la idea de dl•i/iz.t{('ir)/1.

Sarmiento mira cl desarrollo de su pafs con una mcntalidad curopca que lo lleva a
compararlo con Europa y los Estados Unidos; para Cl civilizacit5n significa ciudad,
cultura, cducaci6n, ley, indcpendcncia, pero sabre todo "sociabilidad", y cl gaucho cs
segUn Sarmiento, Ia negaciC.n de Ia wciabilidad. La propucsta de Sarmiento para
cambiar Ia realidad del pafs, que desarrolla en los Ultimos capftulos de Factmdo, es
resultado directo de su concepto de civilizaci6n. SegUn cl autor, Ia soluci6n se
encuentra en Ia inyecci6n de sangre nueva a travCs de Ia inmigraci6n y en cl
desarrollo econ6mico y cultural a travCs de Ia educaci6n de las masas, Ia ciencia y Ia
tecnologia, tomando siempre como marco de referenda los pafses que han Jogrado
una pr6spera organizaci6n polftica y social, como Francia y los Estados Unidos.

El gaucho segt'in Sarmiento

Sarmiento, como todo romUntico de Ia epoca, se siente atraido por las escenas
naturales que lo rodean, busca en elias su fucnte de inspiraci6n y las propone como
base de una literatura nacional de

Si

un

destello

de

auh~ntico

valor artistico:

litcratura

nacional

puede

brillar

moment<ineamente en las nuevas socicdadcs amcricanas, es cl
que resultarfi de Ia descripci6n de las grandiosas cscenas
nacionales, y ::.obre todo de Ia iucha entre Ia civilizaci6n
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I

curopca y Ia harhariL·

indf~cna,

cntl'l' Ia inteligencia y Ia

11\ah.'ria: lucha imponcntL' L'!l A!lll!rit.:a, y que da Iugar a
csL·cnas t;m pcculiarcs, tan L:;tractcrfsticas y tan hu.:ra dt.:l

circulo de itkas

L'll qu~:

que los n:sortcs

dram;lti~.:os s~.:

pafs domk

SL'

sc ha educado d cspfritu curopco, por
vuclven dcsconocldos fuera del

tornan los usos. sorprcndcntcs y originalcs los

car:.lctcn.!s. qxlg. 75)

Sin embargo, su visiOn del gaucho sc alcja de Ia idea rom<intica, no cs una figura
idealizada sino Ia de un hombre de carne y hueso que tmbaja en el campo y reacciona

contra Ia ley impuesta desdc las ciud.:tdcs. Lo describe como un dcsccndientc directo
de los conquistadores, que dcjc5 In ciudad y sc m•entur6 a vi vir en Ia pampa; su suerte

lo podfa convertir en un c.st:mciero o en un pt:6n pcro de una marcada fisonomfa
etnica que to di.stingue del res to de los habitantc.s de Sudamerica. Cuatro son los tipos
de gaucho que, como lo indica el segundo capitulo de Facwu/o, representan para
Sarmiento Ia "originalidad y curactcrcs argentinas" (p<1g. 75): el rastreador, el
baqueano, el gaucho malo y el cantor.

El rastreador es un hombre dotado de un sentido de Ia vista tan especial que le
permite encontrar el rastro de un hombre o una bestia en donde otros ojos no verian
nada. SegUn Sarmiento "todos los gauchos del interior son rastreadores" (pUg. 81 ),
son los detectives del desierto, su pulabra y testimonio tienen peso ante Ia ley y su
persona inspira el respeto y consideraciOn de los vccinos. El autor los obscrva con
admiraciOn, rinde homenaje a uno de ellos, Calfbar, mencionando nlgunas de sus
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t:.mi<IS hazailas y I!ega a cxdamar: "jCu:ln sublime criarura cs Ia que Dios hizo a su

i J11agcn y Sl'lllL'j a111.a! '' ( p;lg. X..J)

El baqueano '"cs un gam:ho grave y res~:rvado que conocc a palmo vcintc mil leguas
cuadradas lie llanuras. bosqucs y montaiias" (p;.lg, S4). En un pafs sin caminos, dondc
Ia vista sc picrdc en Ia inmcnsidad, cs imposiblc vi ajar sin un baqucano, su gufa y
destreza llevaron a Ia victoria a mas de un general durante Ia guerra por Ia
Independencia y las guerras civiles que le succdieron. Sarmiento considcra al
General Jose Rivera, primer presidcnte constitucional de Ia Banda Oriental del
Uruguay, simplementc un baqucano que logr6 Ia independcncia de su pafs a travCs
del conocimiento del terrene. Adquiri6 su destreza hacienda guerra a las autoridadcs,
sirviendo a los contrabandistas, como general en tropas brasilefias y argentinas y
sirviendo a! gobierno de turno de acuerdo a su convenicncia.

El gaucho malo es el gaucho pt.;rseguido por Ia ley que sc refugia en el desierto o
entre los indios. Su exilio es generalmcnte con!-iecuencia de su amor sin limitcs a Ia
libertad, pero lam bien pucde ser cl rcsultado de Ia injusticia o de un am or traicionado
que lo llcv6 a cometer un asesinato. Su figura es idcalizada en los relates de las

pulperfas8 y a travCs de Ia mUsica. Es un hombre "divorciado con Ia sociedad,
proscrito por las leyes", un "salvaje de color blanco" (ptlg. 88) at que nose puede
considerar un bandido sino un salteador que toma aquello que Ia pampa le ofrece y
vive su libertad gozando del temor y respeto que impone su figura.

El cantor es para Sarmiento "el trovador de Ia Edad Media" (pc\g. 89), Ia idealizaci6n
de Ia vida en Ia pampa. Viaja de un Iugar a otro interprctando con su canto el dolor
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dl' su pueblo

l'

id1.·alizandn

<1

"los ht!nlc . . dl' Ia pampa

pt:r~eguido\

por Ia ju-..tJcia"

(p:lg. SIJ). Dcsdc los primcros tit:mpo.., dc Ia colonia sc n:I:H.:Jon{, al gaucho con Ia
guitarra, instrtllllL'Illo hcrcdado de los csp;uloles qut: lo ayuda a <KOillp<Jfiar eJ \Tr..,o

que \'a compnnicndo. Su mcdio de inspiraci6n son las im;lgencs de Ia vida carnpt:..,tn:,
su repcrtorill incluyc composicioJH:s populan:s como eJ cielito o Ia vida/ita donde.
voces a com son acompafiadas par Ia guitarra. El cantor es siempn! hicn recibido,
tanlo en las cnsas como en Ia pulpcria donde su mlisica y versos ani man al auditorio
e incitan a bl!ber. Es un gaucho n6made, tienc como Unicos tesoros su caballo, su
guitarra y su voz, y su figura sc confunde muchas vcces con Ia del gaucho malo.

Estos cuatro personajes se mueven en un cfrculo social cuyo centro es Ia pulperia. El
gaucho vive en las estancias, donde los limites de propicdad no cst:'i.n marcados, el
ganado es numeroso y donde las mujeres se cncargan de los quehaceres domesticos.
Desde Ia nifiez su vida se confunde con Ia de su caballo: "vive a caballo; trata a
caballo; bebc, come, ducrme y sucfia a caballo"l). Su dfa se divide en do.s partes:
cuidado del i;anado y reuniOn en la pulperfa donde se intcrcambian las noticias sabre
los animates extraviados y se fraterniza con Ia ayuda de Ia bebida y del cantor. Es
alii, en Ia pulperfa, donde, segUn Sarmiento, se gestan las rafce.s del caudillismo
gaucho. En este tipo de club, se exaltan Ia fuerza ff.sica, Ia destreza como jinete y Ia
habilidad con el cuchillo. El cuchillo, herencia espafiola, sirve para "marcar" a sus
agresores con un tajo en Ia cara pero raramente para matar; cada marca agrega fama

y honor a Ia reputaci6n del gaucho. La rnucrte es a veces Ia consecuencia de Ia
borrachera ode rencores profundos, siempre vista como una "desgracia" para cl que
mata, quien, a! huir de Ia justicia, encontrani refugio en alguna estancia o entre los
indios. El adrninistrador de justicia, el juez, no cs m:1s que otro gaucho que ha
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llt:gmto a una

~dad

cuya rcputacit.Sn
pl1blico no

t!S

t:xist~.

mo.1dura contando con cl rcspaldo de . . us hazanas de juvcntud y
tcmida y rcspctad;t. Estc tipo dt: dr<.:ulo social dondc cl bien

1<1 justicia cs arhitraria, Ia autoridad impucsta y en dondc pan.:cc

impcrar Ia Icy del nuts fucrtc, va moldcando Ia mcntalidad del pueblo y s61o pucdc
producir, de acucrdo a Sarmiento, dos tipos de gauchos: cl malhcchor o cl caudillo

10

A partir de este pensamiento Sarmiento incorr· 1·a Ia biografla del caudillo Facundo
Quiroga a su ensayo y lo transforma en un sfmbolo. Facundo noes simplemente un
caudillo sino "una manifestaci6n de la vida argentina, .... el espejo en que se rctlejan
en dimensiones colosales las creencias, las necesidades, preocupaciones y h:ibitos de
una naci6n en una epoca" (pUg. 53}, tiel representante de una civilizaci6n en su
estado de formaci6n, primitiva, pero a Ia vez autentica.

La revoluci6n de 1810 logr6 unificar a los gauchos que se reunlan en pulperias
diseminadas por todo el pals en lo que se llam6 Ia montonera, un ejercito provincial,
siempre al mando de un caudillo, que segtin Sanniento, nada tenia que ver con los
intereses del ejercito patri6tico revolucionario y que se oponfa a Ia idea de
civilizaci6n que se gestaba en las ciudades. La irrupci6n de Facundo Quiroga y su
ejercito de gauchos en Ia politica argentina ahog6 los anhelos de federalismo en las
provincias debido al autoritarismo y violencia con que las dominaba: mientras tanto
Rosas, elevado al poder por Ia campafia, defendfa ia causa federal con su gobierno
centralizado en Buenos Aires, aunque su gobiemu dictatorial invalidaba en la
pnictica los ideales federales. Sarmiento usa esta contradicci6n politica y busca sus
causas en las ra(ces del pueblo argentino.
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l.cyt.'IHill l'l Fanmdo
Sarmiento

L'llll

:-.L'

l"L'Sj1L'L'IO

pm·dc vcr danmJcnlc I;: :u11higilt:dad del pt:n'->:llllicnto <k
al

~aucl1t1.

l:n m;[.., dc una

nct..,H,IIl

l''-> IHJ\thk nola! Ia

admiracilm quL' cl autor sicnt..: por c;.,te hahitante primitivo de Ia pampa; en el prilller
capitulo. al dcscrihir sus rasgns generales, d..:;.,taca

.'>ll

valcntia, su tcnacidad, su

iNiividualismo y sohrc todo su scntido de supcrioridad dcclarando con vchcmcncia:
"jAy del pueblo que no ticne fc en sf mismo! jPara Cstc no sc han hccho las gwndcs
casas" {p<ig. 7J). Seglm Del Corro 11 , cuando
punta de vista hist6rico, su lcnguajc

~s

.'>U

percepci(Jn de lo nacional es C.:csde cl

cl de los rom<inticos: describe cl car<icter

moral del gaucho como "fuerte, altivo y cnCrgico", lo nombra "estc noble pueblo" y
admira su "poesfa popul:Ir, candorosa y dcsalifiada". Sin embargo, frente al esquema

civilizaci6n y barbarie, compara "Ia barbaric indfgcna" con Ia "civilizaci6n europca",
"los rudimentos de Ia vida salvaje" frentc a los "liltimos progresos del cspfritu
humano".

Durante to(h Ia obra el aut or se debate entre estos dos pensamientos, su necesidad de
hacer prevalecer sus ideales politicos no lc permite ver lo que luego Jose Hernfindez
resalta en su Martf11 Fierro: las virtudcs de Ia vida campestrc y Ia injusticia en Ia que
viven los paisanos; s6lo puedc ver que "Ia vida del campo .... ha dcsenvuelto en el
gaucho las facultades flsicas, sin ninguna de Ia intcligencia"(pilg. 74). La
polarizaci6n del pensamiento de Sarmiento entre civilizaciiJn y barbaric, al no tcner
aceptables fundamcntos hist6ricos y sociol6gicos .sc prcst6 a Ia poJCmica. En 1853
Juan Bautista Alberdi, cscritor y pensador argentino, cuestiona en sus Carras

Quillotanas 12 Ia propuesta de Sarmiento, obscrvando que en todo pals del mundo el
habitante de los campos es por naturaleza mas primitive que el de las ciudadcs, pcro
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que ambos han contribuido a lo largo de Ia historiu en Ia furmaci6n de nacioncs librcs

y sobcranas, lo cual, scgUn Albcrdi, no ha dcjado de cumplirse en Argentina.

A pesar de las contradiccioncs de Sarmiento y de las controvcrsias que origin6 su

obra y pensamiento no se puedc dejar de atribuirlc un vcrdadcro sentido
revolucionario. Como escritor, Sarmiento era conscicnte del podcr transformador de
Ia literatura en Ia sociedad; con su obra plantea sus dos grandcs objetivos politicos:
abrir las puertas del pais a Ia inmigraci6n europea portadora de Ia civilizaciUn y usar
Ia educaci6n de las masas como media transformador de Ia harbarie. Sin embargo,
su agresiva polftica contra el gaucho, Ia marcada divisiOn de los ciudadanos entre
cultos y b<lrbaros y su europeismo intelectual, no le permitieron del todo comprender
que Ia vida del pueblo gaucho fue tambien Ia lucha por Ia Jibertad de una raza 13
nueva en fonnaci6n, parte esencial de esa "civilizaci6n nacieme" que buscaba en su
propio suelo su entidad nacional.
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NOT AS
1

Sarmiento, I 853. Llls cicnto

i

ww cs una rccolccci6n de Ia po!Cmica entre

Sarmiento y Alberti en Chile, durante d cxilio voluntario del autor dcbido a su

oposici6n a Ia polflica de Justo JosC de Urquiza, caudillo de Entre Rfos quicn derrot6

a Rosas en Ia batalla de Cascros cl 3 de fcbrcro de 1852 y llcg6 a scr prcsidcntc de
los argentinas durante 1854 y 1860.
2

Titulo de Ia primera publicaci6n rcalizada par el diario £/progreso de Chile cl 2 de

mayo de 1845. Del Corro,l977, p<ig. 49.
3

Sarmiento, Domingo, 1963, p:.i.g. 45. Las citas de Facundo en estc capitulo

pertenecen a Ia edici6n 1963. Buenos Aires: Editorial Losada S.A
4

La segunda y tercera edici6n castcllanas de 1851 y 1868 que preccdieron

respectivamente a Ia cafda de Rosas y a! nombramicnto de Sarmiento como
presidente argentino no conticncn Ia introducci6n y los dos capltulos finales. Del
Carro, 1977, pag. 49
5

"Facundo. en fin, siendo lo que fue, no por un accidente de su canicter, sino por

antecedentes inevitables y ajenos a su voluntad, es el personaje hist6rico m<is
singular, m:is notable, que puede presentarse a Ia contemplaci6n de los hombres que
comprenden que un caudillo que cncabeza un gran movimicnto social, noes mas que
el espejo donde se reflejan, en dimcnsiones colosalc.s, las cicncias, las necesidndes,
preocupaciones y h<ibitos de una naci6n en una Cpoca dada de su historia".
Sarmiento, 1963, pag.53
6

Aspecto flsico de Ia Rep1lhlica Argentina y caracteres, /uibitos e ideas que

engendra. Tftulo del primer capitulo de Facwulo.
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7

Del Corro, 1977, p:ig. 33-49.

s Pu!pcrfa: AlmacCn. ticnda, tahcrna y casa dt: jucgo en Ia campafh!.

') Sarmiento, 1963. p:tg. 94~95, cita a VIctor Hugo para dcscribir ul gaucho: "No
podrfa comhatir a pie; no haec sino una sola persona con su cahallo. Vivc a caballo;
trata, compra y vcndc a caballo; hebe, come, ducrmc y sucfia a cah;.tllo."
10

Sarmiento, 1963, capitulo Ill: AsociacirJn. La pulperfa

" Del Carro, 1977, pag. 43
12

Las cartas sobre Ia prensa y Ia polftica militante en Ia repLlhlica Argentina,

editadas en Quillota en enero de 1853, conocidas como Carras Quillotwws, son Ia
respuesta de Alberdi a Ia po!Cmica que inici6 Sarmiento en su libro La campwla en el

ejircito Grande, destinado a deslucir Ia figura de Justo JosC de Urquiza, gobcrnador
de Entre Rfos, de quien Alberdi era partidario. Polemica que continuO en Las ciento y
una.
13

La palabra raza se usa aqui en forma generica haciendo referenda a! tipo de

hombre sudamericano, en este caso argentino, como cl mismo Sarmiento hace uso de

ella.
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CAPITULO 3

MARTIN FIERRO
El Martin Fierro, de JosC Hcrn.:indcz. cs consitlcrado cl pocma nacional argentino
por cxcclcncia. Nada mcjor que las palabras de Pablo Subicta, uno de sus primcros
crfticos para cntender cl por quC:

Martfn Fierro no es un hombre cs una clasc, una raza, casi un

pueblo, es una epoca de nucstra vida, cs Ia cm:arnaci6n de
nuestras

costumbres,

instituciones

creencias,

VJCJOS

y

virtudes, es cl gaucho Iuchando contra las capas superiores de
Ia sociedad que Jo oprimcn, es Ia protesta contra Ia injusticia,

es el reto satirico contra los que prctcndemos lcgislar y
gobernar, sin conocer Ia necesidad del pueblo, es el cuadro
vivo, palpitante, natural, estereotipico de Ia vida de Ia
campafia, desde los suburbios de una gran capital, basta las
tolderias del salvaje. 1

Jose Hernandez consigue expresar en su obra Ia esencia de Ia vida del gaucho, lejos
de las ciudades pero amenazada par el avance de Ia sociedad moderna, y transformar
la idea de Sanniento del "gaucho malo" en Ia del heroe popular. La inmortaiiza en el
momenta en que el gaucho como criollo errante y libre da paso al paisano gaucho,
forzado a adaptarse a un nuevo contexte social. El poema, desde el punto de vista
hist6rico-social, representa un pcrfodo de Ia historia nacional que ticne connotaciones
en el presente, desde el punta de vista liter:.trio rcprcsenta un cambia radical en Ia
poesfa de Ia epoca que recibe Ia influencia de las ideas del romanticismo, pero Ia que
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intcrcsa a cstc cstudio cs que Ia imagen del gaucho que <tquf s.e present a constituyc
una rcspucsta a aquclla propuesta pnr Sarmiento.

0.-l'gcnes de Ia poesia gauchesc.:1
Los :.urcs rcnovadorcs del rumanticismo alcanzaron tambiCn a los poetas de Ia
primcra mitad del siglo XIX, quiencs sc solidarizaron con las luchas popularcs y
descubrieron el paisajc de Ia pampa. creando una poesfa comprometida con Ia
realidad nacional. Sin embargo, a pesa;· de que los tcmas cran aut6ctonos, inspirados
en la realidad sudamericana, Ia forma

poCti~a

no sc apmtaba de Ia tradici6n cspafiola.

La poesia gauchesca, tomando como media de inspiraci6n el canto de los gauchos,
logr6 mayor repercusi6n a! difundir los succsos polfticos y socia!P.s utilizando metros
y mUsicas populares.

Jorge Becco 2 , en su estudio sabre los origcnes de Ia poesfa gauchesca haec una
interesante distinci6n entre poesfa tradicional, poesfa popular y poesia gauchesca.
SegUn su opiniOn, Ia poesfa tradicional cs aquella que comcnz6 con Ia misma
conquista y tiene sus rakes en los cantarcs de gesta de la Vieja Espafia. Sirve para
narrar hechos hist6ricos y prcsentes, muchas vcccs, a los soncs de una guitarra; el
pueblo es receptor y a Ia vez transmisor de esta clase de poesfa que a! pasar de boca
en boca se despersonaliza y conviertc en tradici6n. Esta pocsfa rcelaborada "par" el
pueblo se denomina poesfa tradicional o folklore poCtico, mientras Ia pocsfa popular
es aquella creada "para" cl pueblo, actuando Cstc sOlo de receptor. Si Ia pocsfa
popular Jlega a ser divulgada a tmvCs de Ia escritura, pucdc llcgar a scr literatura
folk16rica, como es el caso de Ia poesia gauchcsca.
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El precursor de esta dasc de litcratura cs Barto!omG llidalgo ( 17KK-I X22)\ poet a
uruguayo pcrtcncdentc al ncoclasicismo, quicn con sus ''cil!litos" 4 incorpora al
gaucho a Ia litcratura, cxaltando sus scntimicntos de libcrtad

~;

indcpcndcncia.

Durante Ia Cpoca de Rosas unitarios y fcdcrales dcscuhdcron cn Ia pocsfa gauchcsca
un medio de difusiOn de sus idealcs politicos. Hilario Ascasubi ( 1807-1875) cs, entre
los poctas gauchescos, quicn logra con gran macstrfa manifcstar su odio antirosista y
denunciar Ia crueldad y marginaci6n de Ia que cran vfctimas los gauchos, pero es
Jose Hermindez con su Martin Fierro quien cnticnde c intcrpreta Ia personalidad del
gaucho ganando con su obra el reconocimiento de Ia poesfa gauchesca dentro de Ia
literatura universal.

Jose Hern3ndez y los motivos que influyeron en su obra

El autor dd Martin Fierro naciO cl 10 de noviembre de 1834 en una chacrc/' de Ia
provincia de Buenos Aires perteneciente a los Pueyrred6n, su familia materna. Su
nacimiento, al igual que el de Sanniento, se suscit6 en un peri'odo crucial de Ia
historia argentina; a diferencia de Cl su fnmilia se encontraba entre las mils
renombradas de Ia Cpoca. Su padre perteneda a una familia de federales y su madre,
quien muere a temprana ectad, a una unitaria. Jose Hernandez vivi6 los primeros
afios de su infancia estudiando en Buenos Aires lejos de sus padres, quienes
trabajaban en una hacienda perteneciente a Rosas, hasta que, debido a una
enfennedad pulmonar, deja Ia capital para reunirse con su padre en Ia estancia donde
Cl vivfa.
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Durante los afios con su padre, l.:ll!ra en

~.:ontacto

con t:l habi!<mtc de la pampa,

aprcndc a coltot:cr y a amar cl campo y cs aJicstrado l.:ll las facnas rur<Jlcs que lucgo
describe en su ohra, pcro, sobrc todo, Jlcga a .... omprc.nckr Ia vital importancia dl.: Jus
campos argentinos y del trabajo de sus gauchos en cl dt.:sarrollo de Ia cconomfa
nacional, y cs tcstigo presencia] de los males que aqucjan a los paisanos. La
ex.pericncia de cstos aftos de formaci6n impulsar::l su militancia polftica que comcnz<l
a los diecinueve aii.os tomando parte en las luchas civiles despuCs de Ia cafda de
Rosas y dio argumento a su trabajo como pcriodista.

Los afios en que transcurrc Ia juventud de Hernandez son aiios de convulsiOn en Ia
politica argentina; en el pafs reina Ia anarqufa. La Constituci6n Nacional de 1853 es
aceptada por trece provincias las cuales reconocen Ia autoridad del prcsidente
constitucional Justo Jose de Urquiza, mientras Ia ciudad de Buenos Aires permanece
al mando de los unitarios, entre elias Sarmiento. En las luchas sangrientas que sc
llevan a cabo entre unitarios y federales Jose Hernandez ve morir a los gauchos
alistados en las filas de ambos bandos. Su pensamicnto polftico oscila entre las dos
fuerzas contrarias: despues de habcr formado parte de las

ft~t'rzas

centralistas, en el

afio 1856 se sitU.a en el banda opuesto como miembro del partido federal reformista.
A pesar de su intensa actividad militar, Hernandez comprende que Ia guerra y Ia
violencia no traerlln Ia unidad polftica que cl pafs tanto nccesita y sc retira de las
armas para luchar con Ia palabra6 . Fuera de las filas del ejercito sc dedica a Ia
actividad polftica y periodfstica; como dice De Paoli, uno de sus bi6grafos, "se
entrega par completo a las luchas del cerebra y a las bata!las de Ia inteligcncia" 7 •
Desde su posiciOn como periodista combate cnergicamentc las ideas de Sarmiento y
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I
su candidatura presidencial, lo que lo lleva al cxilio cuando Sarmh.:nto, una vcz
prcsidcntc, pone prccio a su cahcza.

En mcdio de las disputas politicas cl pais vivc una Cpoca de progreso: Ia inmigracitln
trac nueva fucrza a Ia jovcn rcpliblica, las ciudadcs van pcnlicndo su airc de colonia,

Ia educaciOn pUblica deja vcr nuevas horizontcs a Ia comunidad, Ia uctividad cultural
se cnriquecc y las vfas dd fcrrocarril abrcn paso en los lugarcs mils rcc6nditos. S6lo

los indios son una constante amcnaza para los hacendados bonacrcnscs y son los
gauchos los que deben salir a combatirlos, ambos estiln dcstinados a dcsaparcccr par

el avance de dicho progreso. Las formas francesas e inglcsas ganan Ia atenci6n de los
intelectuales de Ia epoca y comienza Ia guerra contra el gaucho. Su nombrc sc usa
para desprestigiar a los caudillos olvidando Ia contribuci6n del gaucho en las guerras
par Ia independencia tanto como "su hombrfa de bien, su altivez, su nobleza, su
hospitalidad" 8 . En este ambicnte de progreso, pero a Ia vez de inestabilidad social y
polftica, como una protesta contra cl gobierno oligilrquico que no podia en tender que
el gaucho, con su trabajo, era el verdadero motor del pafs, se gcsta cl Martin Fierro.

Estructura y contenido del poema

El poema estfi dividido en dos partes: El gaucho Martfn Fierro, compuesta de XIII
cantos y editada en 1872, que se llega a conocer como "La ida" y La vuelta del

Martin Fierro, compuesta de XXXII cantos y editada en 1879. Ambas partes tienen
la misma estructura, estilo y entonaci6n pero los siete afios que las separan han
sabido marcar diferencias en Ia homogeneidad de Ia obra, lo que para muchos de los
crlticos representa los cambios en el pensamiento polftico de su autor.
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La ida relata Ia vida dd gaucho Martfn Fierro dcspues de que fw.:ra rcdutaJo para
scrvir al cjCrcito en Ia frontcra india; en su cscncia es, como dice Del Corro';, !a

justificaciOn gradual th.: !a conducta del hCroc. El narrador cs cl mismo Martfn Fierro
quicn adcm;\s de gaucho cs payador, comicnza cvocando los ticmpos en que fdiz
vivfa con su mujcr y sus hijos:

Yo he conocido csta tierra
en que cl paisano vivfa

y su ranchito tenfa
y sus hijos y mujer ...
Era una delicia ver
como pasaba los dfas. (1, 135) 10

Las penurias pasadas en Ia frontera bajo el mando militar, las injusticias sufridas y
los trabajos que es forzado a hacer para los hacendados,

!.til

recibir paga alguna, lo

hacen convertirse en descrtor y volver a sus pagos en busca de Ia familia y cl rancho
que se vio obligado a abandonar trcs afios atnis. Para su estupor nada queda de
aquello que tanto atesoraba, se encuentra solo, deserter, despojado de toda dignidad y
jura entonces "ser mris malo que una fiera" (1, I014) Sus constantes visilas a las
pulperias lo llevan a matar injustamente a un negro y luego a un gaucho "peliador",
"protegido" del comandante. Para esconderse de Ia autoridad vive en las afueras del
poblado, hasta que una noche lo sorprende Ia part ida de policia y debe luchar y matar
para salvar su vida y libertad. El sargento Cruz, quien sc cncuentra al mando de Ia
partida, se convierte en su aliado y desdc entonccs en su compafiero de infortunios,
juntos huir3.n a refugiarse entre los indios.
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La vuc/Ja e.s et retato de Ia vida de Fil:rro y Cruz entre los indios, de Ia soledad y

cJ

abandmw en que vivieron basta que una cpidcmia de virucla acaha con Ia vida de
Cruz, y de Ia huid;l de Fierro de las tolderfas indiw.; despul!s de dar muenc a un indio
que azowba a una cautiva. Se dcnominil La l'lle/ta porquc, al verse perseguido por los
indios, Fierro decide n::grcsar a sus pagos en donde sc encontrar:1 con sus hijos y el
hijo del amigo mucrto cuyas vidas han sido tan tr<1gicas como Ia suya. La scgunda
parte culmina con una payada, entre Martfn Fierro y "el Moreno", hcrmano del negro
a quicn habia dado mucrtc en La icla, en dondc Fierro aconseja a los j6vcncs tralar de
integrarse a Ia socicdad.

La figura del gaucho en el Martin Fierro

Martin Fierro, segUn el propio Hernandez, personifica el canlctcr del gaucho, su
modo de ser, de sentir y de expresarsc, es copia fie! del original. El rcto de
Hernandez es el de llcgar a conoccr bien al original para poder "juzgar si hay o no
semejanza con Ia copia." (p[g. 41) En Ia carta que el escritor dirige al etlitor don Jose
Zoilo Miguens y que acompaiia a manera de pr61ogo Ia primera parte de la obra, el
autor deja en clara que su modelo es el gaucho hist6rico:

AI fin me he decidido a que mi pobre Martin Fierro, que me
ha ayudado algunos mementos a alejar el fastidio de Ia vida
del hotel 11 , salga a conocer at mundo .... Es un pobre gaucho,
con toda las imperfccciones de forma que cl artc ticnc todavia
entre cllos y con toda Ia falta de enlace de sus ideas .... (pag.

41)

33

Jose 1-krn:indL:z no w al gaucho como un scr inferior y b:'trbaro al

£JUC

hay que hw.:l.:r

dcsaparL:ccr, lo vc como un vcrdadcro prodw.:to nacional, cskrcotipo del scr
argentino, un scr librc que ha sabido conquistar Ia inmcnsidad de csa pampa tan bit:n
dcscrita por Sarmit:nto, de cnnlctcr altivo y cspfritu rebel de que vivfa fl.: liz antes qut:
Ia "civilizaci6n" comcnzara a apodcrarsc de sus campos y su libcrtad:

Ricucrdo, jCJUC maravilla!,
c6mo andaba Ia gauchada,
sicmprc alcgrc y bien montada
y dispuesta pa el trabajo;
pero boy en dfa ... ,jbarajo!,
no se Ia ve de aporriada.

El gaucho mas infeliz
tenfa tropilla de un pelo;
no le faltaba un consuelo
y andaba Ia gente lista.,.

Teniendo al campo Ia vista,
solo via hacienda y cielo.(l, 205)

Si para Sarmiento el gaucho es Ia negaci6n de Ia sociabilidad, el producto de Ia
barbaric y de Ia inmensidad de Ia pampa argentina, para Hern:.indez cs el resultado de
un injusto sistema social. La sociedad no lo cobija, por el contrario, lo ha despojado
sistemUticamente de todo aquello que lc da dignidad: su caballo, su poncho, sus
armas, su familia, rancho y hacienda; hasta convertirlo en un pari a :
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Yo he sido manso primero

y sere gaucho matrero
en mi triste circunstancia:

aunquc cs mi mal tan profundo,
nacf y me he criao en estancia,

pcro ya conozco cl mundo.(l, 1100)

Sin embargo, Martin Fierm es un hombre social, ama a su mujer y a sus hijos y el
recuerdo de su hagar lo

aco~rpafia

durante los afios de desticrro. No es amigo de Ia

violencia y asf lo sugieren sus versos: "yo ya no busco peleas./ Las contiendas no me
gustan", se arrepiente de sus crfmenes, frutos de una vida en dcsgracia, los que trata
de justificar en La vuelta. RefiriCndose al gaucho que mat6 en Ia pulperla declara:

El de engreldo me busc6
yo ninguna culpa tengo.(V, 1611)

12

.... Fue suya toda Ia culpa
porque ocasion6 el suceso,(V,I616)

Es tambiCn un ser rebelde, se rebela a las autoridades que lo arrancan de su hagar y
lo Bevan a servir en Ia frontera donde se convierte en desertor. La frontera, al igual
que las instituciones como el ejCrcito y la policla existen para servir su propia
conveniencia y hacen aflorar en Fierro lo negative que todo hombre lleva dentro. No
tan s6lo Martfn Fierro sufre las consecuencias del abuso de autoridad y de Ia
injusticia, tambi6n de elias son vfctimas sus hijos y cl hijo de su amigo Cruz. Fierro
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no accpta somctcrst.: a un sistema dondc cl mismo gohicrno cs cl promotor de Ia
injustida y actos ikgalcs:

Y jquC indios ni quC scrvicio!
si alii no habfa ni cuartcl.
Nos mandaha cl coroncl
a trabajar en sus chacras

y dcjdbamos las vacas
que las Jlevara cl inficl.

Yes lo pi or de aquel cnriedo
que si uno andaba hinchando cllomo
ya se lc apcan como plomo ...
jQuiCn aguanta aquel infierno!
Si eso es servir al gobierno
a mi no me gusta cl como. (I, 415-427)

Su rebeli6n se intensifka cuando, despuCs de trcs afios de serv1r en Ia frontera,
regresa a su hogar y no cncuentra nada de lo que se via forzado a dejar y es entonccs
cuando jura "ser mils malo que una fiera" y se convierte en el ser asocial que
describe Sarmiento.

En oposici6n al pensamiento sarmientino que Ia vida en el campo ha dcsarrollndo
solamente las facultades flsicas del gaucho sin tencr en cucnta las de Ia intc\igcncia,
Herndndez nos presenta un Martfn Fierro payador cuyos versos encierran Ia sabiduria
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del hombre de campo y cuya inspiraci<'m nacc de obsl!rvar Ia csplCndida naturall!za
que lo rodca, caractcrfstica que, scgiin ohscrva cl autor, no cs privativa de los grandes
payadorcs sino
Hcrn~lndcz

tambi~n

dt: los "paisanos mas incultos". SegUn las palahras Jc

en cl prOlogo de /.a vucita, cl gaucho

canta porquc hay en CJ cierto impulso moral, algo de mCtrico,
de rftmico, que domina en su organizaci6n, y que lo !leva
hasta el extraordinario extrema en que todos sus rcfrancs, sus
dichos agudos, sus provcrbios comuncs, son expresados en
dos versos octosflabos perfectamentc medidos, accntuados
con inflexible regularidad !Ienos de armonfa y de profunda
intenci6n. (p<ig. 125)

Leumann 13 explica que el verdadero suceso de Ia obra hernandiana radica justamente
en el hecho de que su autor pudo llegar a comprender Ia profundidad de los versos
gauchos y descubrir Ia capacidad que tenian los paisanos de pensar con im<igencs,
pudiendo explicar con una simple impresi6n visual todo aquello que impresionaba su
sensibilidad. Valgan como ejcmplo las palabras de Cruz cuando descubre Ia
infidelidad de su mujer: "No me gusta que otro galla lie cacaree a mi gallina"
(1,1807), o las que describen las sensaciones de Martin Fierro durante su primer
encuentro con los indios: "me hacfa buya el coraz6n/ como Ia garganta al sapo" (I,
595). En sus cantos Martin Fierro clama por justicia y se lcvanta en contra de los
gobiernos llamados "civilizados y cultos" hacienda usa de csta forma de narraci6n
sencilla y metaf6rica.

37

Como rcspucsta a Ia cCJcbrc frasc de Sarmiento: "los gaud10s lo Linico que tiem:n de
scrcs humanos es Ia sangre" 1'1, JosC l-lern<lndcz prcscnta un Martin r:icrro que con su

humanidad gana d coraz(m del pueblo porquc en CJ sc ven rclkjadas I<Js d<Jscs
dcsprotcgidas. En su humanidad Martin Pierro sc cncomienda a Dios para caP tar su

dolor, sus pcrsccucioncs y las injusticias sufridas, intcrccdicndo por sf mismo: "pido
a mi Dios que me asista I en unn ocasi6n tan dura" (I, 17); canta su "pen a
extraordinaria" (1, 4), su ctcrna soledad: "solo nacf, solo mucro" (1, 1195); describe
los sinsabores de Ia vida y los afiorados tiempos en que vivfa en su rancho con su
mujer y sus hijos. La humanidad de Martin Fierro se pone en mani fiesta una vez mas
cuando se solidariza con Ia actitud de su mujer al irse con otro, despuCs que le
arrebataran todo Jo que le quedaba: "(,que mas iba a hacer Ia pobre I para no morirse
de hambre?" (1, 1061). A pesar de su dolor el recuerdo de su mujer nolo abandona y
al saber de su muerte declara:

Le jura que de t'!sta pt'!rdida

jam<is he de hallar consuelo:
muchas higrimas me cuesta
desde que supe el suceso. (V, 1687)

En su humanidad llora tambiCn Ia muerte de su amigo Cruz con quien habfa sido
"astilla de un mismo palo" (I, 2144) dandole cristiana sepultura:

Y yo, con rnis propias manos,

yo mesmo lo sepultC.
ADios por su alma rogue,
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de dolor el pecho lkno;

y humcdcci6 aquel tcrrcno
clllanto que dcrramC. (V, 936)

Es Ia humanidad de Martfn Fierro Ia que ha llcvado a los crfticos a considcntr al
poema no una " oJra
l
gauc I1csca dc genera
'
smo
. gauc ha ""·; ast'I o cxprcsa L eumann en
su estudio sabre Ia literatura gauchcsca y muchos otros han adopt ado cste conccpto.
Hernd.ndez pudo interpretar esta humanidad par haber tcnido contacto dirccto con cl
habitante de Ia pampa y haber aprendido Cl mismo a vi vir como un gaucho, a arrear
haciendas, damar caballos y vi vir en Ia dcsolaci6n y libcrtad de Ia pampa gozando y
sufriendo su inmensidad; como los gauchos que describe, ha sufrido persccuci6n y
destierro. La vida de Jose Hernandez sc asemeja en rnuchas formas a Ia vida de su
personaje principal, De Paoli Ia expresa de Ia sif_;uicnte manera: "Los motives del
Martfn Fierro cstfi.n en Ia vida de Jose Hernandez, o dicho de otra manera, Ia historia

de Martin Fierro es Ia historia de su autor" 16 . Es por csa humanidad que cl Martfn

Fierro es considerado el broche de oro de Ia literatura gauchesca.

Es tambiCn a traves de su humanidad que Martin Fierro puede levantar su voz, que es
Ia voz y el idioma del pueblo, en contra de un gobierno que mira a Europa como la
portadora del progreso y Ia civilizaci6n, olvidandose de las grandczas de las furrzas
que se generan en el propio pafs. Una de las tantas veces en que Fierro revela su
humanidad es cuando en La Vuelta, comprende que gauchos como Cl no tienen
cabida en Ia nueva sociedad de oligarcas, ferrocarrilcs y gringos; rcsignado ante cstc
hecho, perc no vencido, aconseja a sus hijos que se adaptcn a ella. Es de csta
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adaptacitln, que tuvo Iugar end proceso hist{>rico argentino, de dondc surge Jucgo cl
gaucho que nos presenta Ricardo Gliraldcs en Ia figura de don Segundo Sombra.
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NOTAS
1

Subicta, Pablo, IHSI, en NoC Jitrik. 1967, pag. 372

1

Bccco,Jorgc. 1967,

3

Ibid., p<ig. 151.

p<ig.ISI~ISO.

"'Cielito: pocsfa de lcnguajc popular y umbicnte ruraL Como por cjcmplo cl siguicntc
citado por Becco, 1967, p:ig. !52
De Buenos Aires escribcn

que en Ia cas a de Quiroga
se sientc un alar a saga
que asusta a los que allf viencn
Allll va cielo y mas cielo;
todos dicen que viene cso
de que le and a olicndo a saga
a Juan Facundo cl pescuczo.
5

Chacra: Granja o alqueria con tierras sembradas de mafz y por extensiOn, cualquier

finca de cultivo.
' De Paoli, Pedro, 1968

'Ibid., pag. 91
• Ibid., pag. 66
9

Del Carro, 1977, pag. 51

"Herandez, 1974, Ida , verso 135 (I, 135). Las citas del Martin Fierro que se
mencionan en este capitulo pertcnecen a Ia edici6n 1974.( Pr6logo y notas: Profesor
Agustfn de Saz). Barcelona: Editorial Juventud.
11

AI decir el hotel sc rcfiere al Hotel Argentino de Buenos Aires dondc vivi6, casi

escondido,luego de regresar del exilio gracias ala amnistfa de Sanniento.
12

(V, 1611): Vuelta, verso 1611
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l.l

Lcumann, I953, p:lg. 2lJ-.n

1
"

De Powli, l96X, p:lg. 2S5. Parte dr una carla que Sarmiento esl:ribi(J al General

Mitre citada por De Pauli.
15

Lcumann, p:lg. ~9

l{l

De Paoli, !96S, p:.lg. 2X2. De Paoli dcsarrolla cstc l:onn:plo en su lihro Los motivos

del Martin Fierro

L'll

Ia rida de lo.w! Hemclnde::. , primcra biograffa amplificada del

autor del Martin Fierro que ayuda a

~omprcndcr

obra y expresa Ia opiniOn de muchos de sus criticos.
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cl profunda scntido social de Ia

CAPITUL04

DON SEGUNDO SOMIJRA

AI gaucho que llcvo en mf, sacramcntc, como Ia
custodia Ileva Ia hostia

1

La inmensidad y cl primitivismo del campo argentino junto a! cstilo de vida de sus

habitantes inspiraron tambiCn al escritor Ricardo Giiiraldes, autor de Don Segundo
Sombra. La obra, que sale a Ia luz en julio de 1926 gozando de una inmcdiata
acogida por parte del pUblico y de Ia crftica, es considcrada, par muchos, el poema

epico en prosa sabre Ia vida del gaucho, pero es, sabre todo, un homenajc p6stumo al
gaucho de vida errante que ha dcbido adaptarsc a Ia pampa de grandcs haciendas y
campos cercados trabajando como pc6n o rcsero. AI ticmpo en que se cscribe Ia
novela Ia figura de don Segundo Sombra es, como su nombre lo sugierc, una ilusi6n,
el recuerdo de un pasado glorioso en Ia vida del gaucho argentino.

Vida y obra de Ricardo Giliraldes
Ricardo Gtiiraldes naci6 en Buenos Aires en febrero de 1886 en cl scno de una
familia acaudalada. Los primeros aiios de su infancia transcurren en Francia donde el
frances llega a ser su primera lengua. Durante su adolescencia y juventud vive en San
Antonio de Arceo, provincia de Buenos Aires, en Ia estancia de sus padres Hamada

La portetia, como Ia primera locomotora argentina, dondc vivcn los gauchos a
quienes dedica cl

mas famoso de sus libros. La fortuna de su familia lc da acccso a

una esmerada cducaci6n y lc pcrmitc viajar y conoccr difcrcntcs culturas. Su amor
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par l<.1s lctras

st~

manifiL·sta dcsdc tcmprana cdad y gr<~cias a su dominio del aleman y

cl frances sc sun11..:rgc en Ia lcctura de los cl;isicos y de los cscritorcs famosos de Ia
Cpocn.

Su aparici6n en Ia vida litcraria sc produce en 1915 con las primcras cdicioncs de sus
obras El Cencerro de Criswl y Cue/llos de Muerte y de San;:re. El primcro cs un
libra de poemas par el que sc lo rcconocc actualmcntc como un precursor del
vanguardismo en Argentina debido a Ia novedosa forma de cxpresi6n que prcsenta 2,
pero que fue rechazado par el pUblico contcmporaneo y rccibi6 duras criticas par
parte de los comentaristas de Ia Cpoca. La primera edici6n del segundo sufri6 las
consecuencias de Ia mala reputaci6n de su primer libra. A pesar de su desilusi6n, Ia
indiferencia par parte del pUblico y Ia hostilidad de Ia crftica ante sus primcras obras
publicadas no menoscabaron sus ansias de expresi6n, por el contrario, \o llcvaron a
buscar nuevas mode los y maestros.

En 1917 edita su novela Raucho, una autobiografia cscrita en un perfodo de sicte
afi.os en donde relata en forma sucesiva su amor par el campo gcnerado en los dfas de
su nifi.ez, su formaci6n intelectual y deslumbramiento par todo \o que Europa le
ofrece y su posterior decepci6n ante Ia mundanalidad de Ia vida europea,
acompafi.ada por Ia firme decisiOn de regresar al campo y reencontrarsc con su
argentinidad realzando los valores admirados en su nifiez: Ia tierra, Ia libcrtad, la
aventura, Ia herencia cultural. Todo esto seve resumido en el siguicntc pasajc:
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Raudto ptensa c6mo qutso S!.!r todo ml!JHlS lo qu!.! l!ra. Su
chirip;\, s<'JJo dcspr!.!ndido de ]a faja, Sl! !Ja\ml !.!JJViJecido

Cll

d

polvo de cam inns cxtranjeros.

Raucho sc sicnta bajo un sauce, ccrca de una tosca, dondc !.!l
agua habla de mistcrios scrcnos.
Un pato si!b{Jn pasa pcrforando nochc con gritos agudos.
Raucho incfablcrncntc quieta, sc ducrmc de cspaldas, los

brazos abicrtos, crucificados de calma sobrc su tierra de
•

1

stempre:

En Rauclw se vislurnbra a! GOiraldes de Doll Segundo Sombra, su gran Cxito
literario.

La obra de Gtiiraldes recibe Ia herencia del modcrnismo en el lenguaje4 que sumado
a su marcada conciencia argcntinista y a su af<in de integrar a sus pcrsonajes a Ia
naturaleza, lo colocan entre los cscritores regionalistas. En los albores del siglo XX,
estos escritores reconoccn Ia ncccsidad de una literatura que reflcje las rcformas
polfticas y las inquietudes de una socicdad que abandona Ia epoca colonial para
adentrarse en un perfodo de grandes cambios generados par Ia revoluci6n industrial y
el desarrollo de Ia tecnologla, pero desde un punta de vista totalmcnte
latinoamericano, usando las diversas costumbres regionales y teniendo en cucnta sus
variedades lingOlsticas que lo diferencian de Ia cultura curopea. Sus rcprcscntantcs
logran Hamar Ia atenci6n de los lectorcs internacionalcs, en quicncs, al dcscubrir Ia
realidad hispanoamericana, sc pcrcibc un cambia de actitud hacia las culturas del
nuevo mundo. LDs regionalistas dan impulso a una rcvoluci6n litcraria que
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sedimcntani. sus bases dmantc cl pcrfodo m:orrcalista por Jo que sc los conocc como

una gcneraci6n de tr:msici(m. Trcs son las obras que se dcstacan, como se hizo
mcnci6n antcriormentc, dcntro de las ideas del regional ismo, La vordJ.tine de J osl!

Rivera, Doilu Burham de R<'llllllio Gallegos y /Jm1 SeKttndo Somhm de Ricardo
Giiiraldcs.

Don Segundo Sombra. Resumen del contenido

Don Segundo Sombra relata Ia historia de un muchacho y un hombre que rccorrcn Ia
pampa trabajando como rescros. El muchacho es Fabio C<l.ccres, hijo ilegftimo de un
rico hacendado, un guacho\ como muchos lo Haman, cuya verdadera identidad no es
revelada basta el final de Ia novela cuando recibe, de su difunto padre, heredad y
nombre. El hombre es don Segundo Sombra, un gaucho n6made, en Cl "huella y vida
eran una sola cosa" (p<lg. 209), que goza de una finnc reputaci6n por su bravura,
destreza en su oficio, hombria de bien y sabiduria pampeana, un hombre que no es
considerado entre sus pares "como cualquiera de los muchos que somas" (p<l.g. 181).
Juntos inician un viaje que durara cinco aiios, en el transcurso de los cuales el
muchacho de 14 afios se transformani en "[mas] que un hombre: un gaucho." (p<l.g.
204) Fabio narra el relate en forma retrospectiva yen el Ultimo capitulo nos da las
pautas para entender el desarrollo de Ia novela:

Esta vista que en mi vida el agua es como un espejo en que
desfilan las im<l.genes del pasado. A orillas de un arroyo
resumf antaiio mi nifiez. Dando de bcbcr a mi caballo, en la
picada de un rfo, revise cinco afios de andanzas gauchas. Por
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liltimo, sent ado sobre Ia pcquelia barranca de una laguna, en
mis poscsioncs, consul!aha mcn!almentc mi diarin de patrOn.
{p:\g. 107)

Siguicndo las indicacioncs del narrador, Ia novel a sc pucdc dividir en trcs pcrfodos:
el de Ia niiicz, cl de los aiios de andanzas gauchas y el de Ia vida de patrOn. La nificz
del muchacho sc dcsarrolla en un pueblo bajo Ia tutela de dos tfas soltcronas. La falta
de cuidado y prcocupaci6n que Cstas !icncn por su persona Jo llevan a vagabundcar
por cl pueblo frccucn!ando Ia pulpcrfa dondc haec usa de sus picardfas para gunar Ia
atenci6n de los hombres que allf se reUnen. Pronto, cl hastfo sc apodcra de sus dfas
hasta que don Segundo Sombra irrumpc en su vida. La udmiraci6n que Jc provoca Ia
figura del gaucho lo incita a fugarse de Ia casa de sus tfas y seguir sus

pa~ws

hasta

una hacienda en busca de trabajo. Durante Ia fuga, Fabio cornienza a cxpcrimcntar
"una satisfacci6n desconocida, Ia satisfacci6n de cstar libre." (pUg. 57)

En los cinco ai'ios de andanzas gauchas el temperamento del muchacho se va
moldeando a imagen de su padrino. De Cl aprcnde las artes del oficio de resero y
domador, se instruye en cl saber pampeano: "el fue cl que me gui6 pacienternente
hacia todos los conocimientos del hombre de Ia pampa" (p<lg. 93 ), pero tam bien
aprende principios morales y aver el mundo que lo rodea con ojos de gaucho, lo cual
signifiea una transformaci6n interior con Ia que adquierc el dominic de su persona y
emoeiones; ,1si lo afirman sus reflexiones:

No estaba yo en mis tribulaciones de bisofio. Sabia que si en
gran parte se resiste por tcner hccho el cucrpo a Ia fatiga, mas

47

sc rcsistc por tcncr hccha Ia voluntad a no cl!dcr. ... st:
nada mas que por cso y para cso,
dcsaparccido

l!ll

cl

hombre

ful!ra

VIW

porquc todo ha

de

su

prop6sito

inqucbrantabk. Y al fin sc vcncc sicmprc (al mcnos asf me ha

succdido), cuando ya a uno Ia misma victoria lc cs indifcrcntc

(pag. 194)

Don Segundo se convierte, como lo dice Ofelia Kovacci 6 en "maestro por elccci6n
del muchacho", su apadrinamiento le brinda scguridad, gufa su proccso de formaci6n
basta que Ia muerte de su padre lo transforma en Fabio C:1ceres, un rico haccndado
como los tantos a los que Cl mismo habfa servido, y lo apoya hasta el momenta en
que puede tener total control de sus posesioncs y de su nueva posiciOn en Ia
sociedad.

La inesperada riqueza trae confusi6n a Ia vida Fabio, un profunda sentimiento de
p6rdida se apodera del muchacho: "Parecc mcntira: en Iugar de alegwrme por las
riquezas que me caian de manos del dcstino, me entristccfa por las pobrezas que iba a
dejar."(p:ig. 199) Su mayor preocupaci6n radica en tener que dejar todo aquello que
ha aprendido de Ia mano de su padrino, dejar de ser un gaucho. Pero, ser un gaucho
es aJgo mas que andar a caballo por Ia pampa y vestir chirip;i y chambergo, ser
gaucho es una manera de enfrentar Ia vida, Ia que no cambia de acuerdo a las
circunstancias: "si sos gaucho de veras," dice don Segundo Sombra, "no has de
mudar, porque ande quiera que vayas, inis con tu alma por delantc como madrina'e
tropilla." (pag. 201)

48

El gaucho)' su amhicntc scgUn Wcardo (;iiil'aldcs
En general,

GLiirald~s

dcdica su !ibn> a los gauchos de los pagos de Arceo dondc :;c

encontraba Ia estancia de su padre, todos ellos, con cxccpciOn de Rufino Galvfin,
forman parte de su infancia narrada en Raucho. En particular, lo dcdica a don
Segundo Ramfrcz, hombre h<lbil en los trabajos del campo y en su ocupaciOn de
resero, quien resume las virtudcs que cl autor quierc dcstacar en su obra.

A diferencia de Sarmiento y de Hernandez, GUiraldes sitt1a sus personaJCS en un
escenario pampeano totalmente homogCneo, lejos de los problemas de Ia civilizaci6n

y sin lazos que lo unan al exterior, una pampa sin ferrocarriles, sin inmigrantes, sin
gringos, sin policia ni polftica. Describe cl paisaje pampeano con extremada
naturalidad y pone poesfa en sus dcscripciones. Su inmensidad lo sobrecoge: "En la
pampa las impresiones son r<lpidas, espasmOdicas, para Iuego borrarse en Ia amplitud

del ambiente sin dejar huellas" (pag. 82). Se detiene a contemplar Ia bc!leza de sus
amaneceres: "En el cielo deslucianse los colores voltcados por Ia luz del dia" (ptig.
61), "las primeras claridades empezaban a alejar Ia noche y las cstrellas se cafan para
el !ado de otros mundos." (ptig. 134). EI paisaje toma vida en sus descripciones: "La
tierra se habia puesto a despedir perfumes interesantes. El pasta y los cardos
esperaban con pasi6n segura. El campo entero escuchaba" {p<ig. 88). La vida
emanada del paisaje despierta un mundo de sensacioncs: "EI olor particular de los
pastas y de alglln arroyo se me metfa en el pccho como en su casa" (p<lg. 202).
Describe una pampa en donde los gauchos se

mu~ven

en total libcrtad, viven y

trabajan en armonfa con el paisaje, en un mundo ideal como el que el autor habia
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soii.ado: "La ncccsidad de un mundo total arm(mico lla sido sicrnpre una idea fija en

mis clucuhracioncs <:crchralcs y tlcsdc haec ticmpo qucrfa concrctar:as en un

.,_
.. 7
1turo .... ,

De acucrdo a Not! Jitrik

H'

en Ia obra existcn pocas rcf'crcndas que permitan ubicarla

en un ticmpo hist6ricn, sOlo en los datos sabre l<-1s costumbrcs y economfa sc
encucntran indicios del mismo: las cstancias son los ccntros de trabajo, cl que sc
rcaliza tcniendo en cucnta Ia produc!ividad; las poblacioncs cstan ordcnadas; los
campos est:.ln delimitados y alambrados, par Ia que sc usan los caminos para cl
rodeo; los animales quebradas sc venden en Ia carniccria, Ia que, scgUn Jitrik, es una
invenci6n posterior a! alambrado. Todo esto nos hace pensar en Ia estancia moderna
pero con reminiscencias del pasado, dondc Ia fucrza productiva est{t aUn en las
manos de los gauchos. Gliiraldes prcficre no detcncrsc a contcmplar Ia realidad del
campo argentino, decide, en cambia, describir las virtudcs de los gauchos que
admira: su espfritu libre, destrcza, virilidad y valcntla.

El capitulo X ofrecc una detallada descripci6n de Ia personalidad de don Segundo
Sombra. Como todo gaucho, es un scr librc de "un espfritu aml.rquico y solitario, a
quien Ia sociedad continuada de los hombres conclufa por infligir un invariable
cansancio" (pag. 94), se sientc siempre irnpulsado a partir renunciando a vivir par un
largo tiempo en una estancia a pesar que su trabajo cs bien pagado. Prefierc en su
Iugar Ia vida del desierto donde impcra Ia ley del mas fucrte, un mundo de hombres
que puede ser conquistado solamentc con tenacidad y duro trabajo. El scntido de
Iibertad que rige Ia vida de don Segundo lo haec un ser individualista, un soliturio, un
ser sin rafces. "con alma de horizonte" (pUg.73), pero ducilo, en s.u esplritu, de todo
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lo que lo mdca; Ia pampa le pertcm:ce, no cxistcn alamhradas que le impidan su
continuo :mdar: ''i.QuiCn cs m:ls duefio de Ia pampa que un n..:scro?" (p;lg. 207), sc
prcgur'a F:1hio en sus rel'lcxioncs. Sintienduse scfior de su mundo, don Segundo s6Jo
debe trab.

La rudeza de

•ara mantcncrsc, Ia a·:umulad6n de riquczas no forma partc de su vida.

:.t

vida del campo dcsarrolla en don Segundo habilidadcs por las cuales

es admirado y rcspct<ldo: cs un Ugil domador, dicstro con cl lazo y las bolcadoras, ha
aprendido ''la diffcil ciencia de formar un buen caballo para cl apartc 9 y Ia pcchadaJO"
(pilg. 93); es autosuficiente, con sus propias manos prcpara las lonjas y ticntos que
usa para fabricar bozales, riendas y lazos; conoce mCtodos naturales y m;lgicos para
curar los animales heridos o enfermos de su tropilla. Sin embargo, es Ia capacidad de
resistencia ante las dificultades y no Ia dcstreza en su oficio lo que se dcstaca en Ia
personalidad de don Segundo Sombra 11 • Enfrcnta Ia adversidad del ambientc en
donde se desarrollan sus dfas, no con rcsignaci6n, mas con una tcnaz voluntad de
conquista que es Ia que forja a! hombre de Ia pampa: "iHacCte duro muchacho!"
(ptlg. 86), es el consejo del gaucho al rcsero que sc inicia.

AI igual que los gauchos de Hernandez, don Segundo Sombra es un ser social: le
gusta tamar mate 12 en rueda con sus amigos, como el cantor de Sarmiento y cl
payador de Hernandez es un buen guitarrista, se Iucc en Ia danza y es un elocuente
contador de cuentos con los que captura Ia atr.nci6n de los paisanos que lo cscuchan.
Sus relates, rnezcla de folklore y superstici6n, encicrran siernpre una lecci6n moral:

" ... dicen que a los males los sabe perder Ia rabia y el orgullo" (p;\g. 174) es Ia
moraleja que se desprende de uno de sus cucntos. Su media social es tlpicamentc
argentino: la cocina invita a matear, Ia pulperla reline a los hombres despuCs de una
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l:.trga jornada domh: comparten Jus aventuras del camino y gajes del oficio, las fiestas
dlltl1ingueras dan ocasilm a Ia danza, son cl momcnto del piropo, de Ia conquista y,

scglin Fabio, cl tiempo cuando "una alcgrfa invo[untaria era duefia de todos nosotros,
pucs scntfamos que aqul!lla era Ia mlmic:t de nucstros am orcs y c.:ontcntos."(p{tg. I0 I)

La virilidad de don Segundo Sombra sc pone en manificsto a travCs de su ofit:io, cl
cual es para Fabio cl "m<.l.s macho de los ofi.cios" (pilg. 74). Un machismo que cs
sin6nimc
duras \

·~k

resistcncia ante Ia advcr;,!Jacl. ''r1rtaleza ffsica para llevar a cabo las

·Tosas tareas de cada dfa, templanza de cspfritu para haccrlc frcntc a las

penurlas y sufrimicntos. SOlo el hombre "que sabc de los males de Ia tierra, par
haberlos vivido, sc ha temp! ado para domarlos ... " (pilg. 204) y don Segundo resume
las cualidades de este tipo de hombre. A diferencia de Facundo y Martfn Fierro, don
Segundo Sombra es un hombre pacffico, no demuestra su hombrfa a traves de las
peleas, su prudencia Ia I! eva a cvitarlas; "nunca me han cortao ni tampoco he mucrto
a naide, porque no he hallao necesid<l" (p:ig. 188), dice cl gaucho y aconseja a Fabio
no pelear por una mujer. Son Ia prudencia y Ia sagacidad que muestra don Segundo
al enfrentar Ia vida las que provocan Ia admiraci6n y el respeto de Fabio, quien ve a
su padrino como a uno de los pocos hombres que no son arrastrados par las
vicisitudes de Ia vida y el antojo del destine, y lo hacen suspirar: "jQuien fuera como
el!" (pag. 191).

Desde su primer encuentro con el que scrla su maestro Fabio sc siente cautivado por
Ia sensaci6n de libertad que emana de Ia vida del gaucho, en ella "[entrevela] una
vida nueva hecha de movimiento y espacio" (p<ig. 51). En los afios que siguen a su
fuga don Segundo Sombra
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le muestra Ia vida de rcsistencia y Ia cntl:rcza en Ia lucha, cJ
I~Jtalismo

de accptar sin rczongus lo succdido, Ia fucrza moral

ante las avcnturas scntimentalcs, Ia dcscor1fianza ante las
mujcrcs y Ia bcbida, Ia prudcncia entre los forastcros, Ia fc en
los amigos. (p<lg. 93).

La admiraci6n que sicnte por el hombre que nunca termina de conoccr Ia hace
declarar: "jQue caudillo de montonera hubiera sido!" (pUg. 94)

Desde el momenta de su aparici6n Don Segundo Sombra goz6 de Ia aceptaci6n del
pUblico y de Ia crftica 13 ; las ediciones se suceden una tras otra agotfindose a! poco
tiempo de su aparici6n. La universal aceptaci6n de Ia crftica contribuy6 al exito de J:.:..
novela y su alcance nacionalista Ia llev6 a ser incluida entre los textos oficiales de las
escuelas secundarias, por exaltar valores que se consideran la esencia de Ia
argentinidad como el amor a Ia tierra, la tradici6n y el individualismo. Sin embargo,
hay quienes critican a Ricardo Gi.iiraldcs par presentar una pampa fuera de Ia
realidad y Ia figura heroica de un gaucho anhelado. A traves de los tiempos Ia obra
ha sido aceptada o condenada par Ia critica pero mas a!JU de si Ia figura que present a
del gaucho es idealizaciOn o realidad queda Ia definiciOn del ser gaucho que se
desprenden de las palabras de don Segundo, anteriormente mencionadas, cuando le
dice a Fabio que si es verdaderamente un gaucho, no podrci dcjar de serlo jmm'is.
Porque se es gaucho por encima de todas las casas, en este caso por encima de las
contingencias econ6micas ode clase social, en una dimensiOn moral o racial mas all:i
de los acontecimientos sociales e hist6ricos que se viven. "En consecuencia el
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gaucho no cs nuls cl prolctario campcsino, cl cxplotado, .'iino una catcgorfa cspiritual,
un cn.samhl;~jc de virtuJes que son prcscntadas como cmanacioncs de Ia naturaleza

misma" 1'1• Por cso Ricardo GUiraldcs dcdica tambh!n su libro al gaw.:ho qul! lll!va
dentro porque c1 scr gaucho cs un cstado del alma.

'
'
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NOTAS
Gliiraldcs, Ricardo, ( 1997). Parte de Ia dcdicatoria en Don Se~rmdo Sombm. Las

1

dtas de /Jon St•gundo Somhra analizadas en cstc capitulo han .<>ido tomadas de Ia

edici6n 1997. (lntroducci6n: Profcsor Eduardo Romano), Buenos Aires: Edicioncs
Coli hue.
2

Kovacci, Ofelia, 1961, pag. 18

3

Giliraldes, Ricardo, 1962, pug. 235

4

"Con cl modernismo las dcscripciones de Ia naturalcza sc justifican a sf mismas,

est:in hechas para ser gozadas como un fin, y no porque contengan un mcnsajc o
contribuyan directamente a! tema." Franco, Jean. i 990, p<lg. 175
5

Guacho: Originalmente c!fcese de Ia crfa vacuna sin madre. Sc extiendc a chico

abandonado.
6

7

Kovacci, Ofelia, 1961, pag. 77
Giliraldes, Ricardo, 1962, pag. 520

8

Jitrik, Noe, 1967, pag. 716-717

9

Aparte: Acci6n de apartar el ganado

10

11
12

Pechada: AcciOn de embestir con le pecho del caballo a las reses vacunas.
Kovacci, Ofelia, 1961, pag .83-86

Mate: infusi6n hecha con yerba mate, tfpica en Argentina, Uruguay, Paraguay,

Chile y Brasil. De ella dice Carlos Leumann, ( 1953, pag. 161 ): "El gaucho puedc con

un trozo de asado y muchos sorbos de mate recorrer a caballo y dumnte varias
semanas, cien millas par dia, mientras que cuadruplicado el alimento pl::lstico no
soporta el trabajo y se revela."
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I

l.l

Romano, Edu.:1rdo, 1997, lntrodw.:d(m a /Jon Sexwulo Somhm. " Gran uc.:ogida

crftica lc brindan Augusto Mario Delfino en

1~·1

/Jiario; Alcj:.mdro Korn, en

Valoraciunes, Lcopoldo Lugoncs en La Nw:ir)n y Guillermo de Torre en Ia Revista
de Ocdde11tc.
14

Jitrik, NoC, 1967, JXlg.717
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I

CONCLUSION

Sin Iugar a dudas, Sarmiento, 1-lcrn:"indci': y Gliiraldcs cncontraron en Ia pampa
argentina yen cl peculiar modo de vida de sus hahitantcs una fucnlc de inspiraci6n
que, como Jo propusicra Sarmiento en cl segundo capitulo de Facundo, dio Iugar a

una litcratura tradicional y nacionalista de autCntico valor artfstico. La dcscripci6n
que cada autor haec del ambientc pampeano y de sus gauchos es difcrcntc y mucho
depencle del tiernpo hist6rico que lc toc6 vivir, de

'iUS

idcalcs polfticos, del Iugar que

ocup6 en Ia sociedad y de Ia particular manera que cada uno tuvo de percibir Ia
argentinidad.

Los afios que siguieron a Ia independencia fueron afios de lucha para construir una
naci6n independiente y soberana durante los cuales Ia cultura curopea con su ciencia,
tecnologfa, arte y particular manera de ver el mundo estuvo siempre en pugna con
todo lo que las raices americanas representaban. Sarmiento lo pone en manifiesto en
el concepto de civilizaci6n y barbarie que desarrolla en Facwu/o, donde civi!izaci6n
es sin6nimo de Europa, capitales extranjcros, desarrollo econ6mico, progreso,
ciudad, y barbaric representa todo lo contrario: AmCrica hispana, colonia, campo y,
por ende, gaucho. Hernandez, en cambia, en Ia figura de sus gauchos, hacienda uso
de Ia expresi6n idiomUtica y estilo de vida de los paisanos, exalta el americanismo y
condena las fuerzas civilizadoras que se oponen a Cl, colod.ndose a! otro extrema del
pensamiento sarmientino. Co~o punto de equilibria entre los dos autores
mencionados se encuentra Gi.iiraldes, quien describe a sus gauchos fuera de todo
contexte politico, viviendo en libertad en Ia tierra que ha sabido conquistar con Ia
tenacidad de su canlcter y el trabajo de sus manos. MUs alia de las difcrencias y de

57

los acontccimientos que las originaron, las Ires dcscripcioncs del gaucho que cstos
autorcs haccn han dejado sus Intel las en su paso porIa historia y basta sc pucdc dccir
que sc complemcntan.

Las cuatro figuras del gaucho que prescnta Sarmiento: cl rastreador, el baqueano, cl
gaucho malo y el cantor, que scglln cl autor reprcscntan Ia "originalidad y caractcrcs
argentinas", son parte de un pcrfodo de Ia

hi~:toria

argentina en dondc Ia cntidad

nacional est<l en sus aiios de formaci6n. La pampa con Ia soledad de sus campos, Ia
abundancia de ganado vacuno y caballar atrajo a los colonos que buscaban una vida
en libertad sin ataduras a las autoridades y dio origcn a los gauchos que supieron
conquistar Ia hostilidad de Ia tierra y desarrollaron una notable agilidad sabre el
caballo, aprendieron a usar el cuchillo y las boleadoras y disfrutaron de aquello que
Ia pampa les proporcionaba. Ccn el ticmpo los gauchos comenzaron a trabajar en las
estancias como peones, pero tambiCn hubo quicn vivfa a! margen de Ia ley
convirtiendose en el criollo errante enemigo de toda disciplina. Durante las luchas
por la independencia y reconstrucci6n nacional surgicron entre los gauchos caudillos
que lograron unificarlos en los ejCrcitos de montoneras imponiendo con ellos su
voluntad y oponiCndose al a vance de Ia civilizaci6n prctendida por Sarmiento.

Durante este mismo periodo de reconstrucci6n nacional vivc el gaucho que nos
presenta Hermindez, el que resume en su persona Ius caracterfsticas del peOn de
hacienda y del malhechor debido a las circunstancias que le tocan vi vir. No es cl
gaucho que sirve al caudillo de turno sino aquel reclutado por cl gobicrno para
guardar Ia frontera de los ataques de los indios; cl gaucho vlctima de un injusto
sistema social, despojado de su dignidad y bienes, "un pobre gaucho" como lo
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nombrara llern;lndcz, pero Jleno de Ia sabiduria pampe:ma que el dolor y las penuritts
pasaJas han

s;~bitlo

cultivar en Cl, pucsta en maniricsto a travCs de su canto. Un

gaucho que simboliza un pueblo, una clasc social amenazada por cl avancc de Ia
socicdali modcrna.

El gaucho que prcscnta GUiraldes, vive un periodo difercntc de Ia historia, lo. naciOn
se ha organizado y comienza Ia Cpoca de progreso. Sin embargo, el ticmpo histOrico
no le preocupa al escritor a! dcscribir su gaucho, se concentra, en cambia, en resaltar
las caracterlsticas de su persona, las que tambi(!n seilalan Sarmiento y Hernandez en
sus obras, yen descubrir su alma, pero fuera de todo contexte politico e hist6rico. Es
un gaucho valiente y fuerte, tenaz y energico c individualista y altivo, el tipo de
hombre que, segtln Sarmiento, tiene fe en si mismo y puedc gcnerar grandes casas y
que, seglln Hern:'indez, cs libre en su espiritu, como un p:ijaro en el cielo. Su
individualismo sc ve equilibrado por cl valor de Ia amistad y Ia camaraderla, y el
culto al machismo por el orgullo de scr gaucho y el amor a su tierra.

Tres autores, tres diferentcs visioncs del gaucho en su paso par Ia historia. Cada una
de elias tuvo parte en la formaci6n del ser nacional argentino nacido de una
confluencia de razas y culturas pero con una clara consciencia de su amcricanismo.
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